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ライブラリ)[32，9]，FORTRAN-SC(FORTRAN for Scientmc Computation， ACRITHを土台
にＦＯＲＴＲＡＮを拡張バ33，9]，Karlsruhe大学の研究グループによるPASCAL-SC(PASCALf1)r
ScientincComputation， パソコソ用精度保証ソフトウェア川34JO]，PASCAL-XSC(A Pa8ca1




















































































































































































































































































定義2.3(scaled maximum norm)与えられたscaling vectoru ＝(ul､…、‰)'∈r、 u＞
Oに対して、区間ベクトルフ∈7(R7')のノルムを





































で定義された区間写像F:7(Z))-→7(y)を／のgeneralized lnea vahle forlnという．特に，
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